Jerash for Research and Studies Journal مجلة جرش للبحوث
والدراسات
Volume 22

Issue 2

Article 13

2021

International Perspective on the Persons Under the Burden of
Debt
Tamam Odeh al-Assaf
tamamalassaf@yahoo.com

Suna Omar Abadi
The World Islamic Sciences University, sona.abbadi@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu
Part of the Arts and Humanities Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons

Recommended Citation
al-Assaf, Tamam Odeh and Abadi, Suna Omar (2021) "International Perspective on the Persons Under the
Burden of Debt," Jerash for Research and Studies Journal مجلة جرش للبحوث والدراسات: Vol. 22: Iss. 2,
Article 13.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss2/13

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jerash for Research and Studies Journal  مجلة جرش للبحوث والدراساتby an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

al-Assaf and Abadi: International Perspective on the Persons Under the Burden of Debt

اﻟﻤﺠﻠﺪ  22اﻟﻌﺪد  ،2021 ،2ص ص 920 - 893

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻧﻈﺮة ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﲔ

**

ﺗﻤﺎم ﻋﻮده اﻟﻌﺴﺎف* وﺳﻮﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎدي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2021/6/13

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2021/4/5

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ،ﻟﻤﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺳـﻬﻢ اﻟﻐـﺎرﻣﻴﻦ ،ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي راﺟـﺖ
ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ،اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺻـﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗـﺮاض ،وﺑﻌـﺾ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻓـﻲ دﻋـﻢ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﺻـﻐﻴﺮة ،ﺑﻔﻮاﺋـﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،اﻟﻠـﻮاﺗﻲ ﻳﻘﻌـﻦ ﺗﺤـﺖ ﻣﻈﻠـﺔ اﻟﻔﻘـﺮ ،واﻟﺤﺎﺟـﺔ اﻟﻤﻠﺤـﺔ ﻟﻠـﺪﻳﻦ ،ﻣـﻊ ﻏﻴـﺎب اﻟﺨﺒـﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺛـﻢ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﺸـﺮوط اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ،ﻓﻲ ﺣـﺎل اﻟﻌﺠـﺰ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ ﻟﺤـﻴﻦ اﻟﺴـﺪاد ،وﺗﻨـﺎﻗﺶ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺒﻌـﺪ
اﻟﻤﻘﺎﺻــﺪي ،ﻟﺴــﻬﻢ اﻟﻐــﺎرﻣﻴﻦ ،وﻣــﺪى اﻧﻄﺒﺎﻗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺴــﺪاد ﻟﺘﻠــﻚ اﻟــﺪﻳﻮن ،وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺑﺎﻟــﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤــﻮﻳﻠﻲ،
واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاض ،اﻟﻔﻘﺮ ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

International Perspective on the Persons Under the Burden of Debt
Tamam Odeh al-Assaf, Associate Prof., Faculty of Sharia, Jordan University,
Jordan.
Sona Omar Abbadi, Assistant Prof., The World Islamic Sciences and
Education University, Jordan.

Abstract
This study tackles loan repayments for debtors focused on Persons under the burden
of debt. While financial facilitation, through lending funds and financial service
providers, have contributed to supporting small projects especially for women who fall
officially under the poverty line and in most need of financial capital, however, such
debt instruments were provided with high interest rates. With absence of financial
literacy and commercial investment experience, the borrowers are faced with
imprisonment as part of the penal conditions in case of defaults in repayments or
inability to repay the debtors. This study addresses the extent of applicability of such
conditions on persons under the burden of debt and its relationship with financial support
and economic empowerment.
Keywords: Share of debtors, Purposes of Sharia, Loan funds, Poverty, Financial
support.

:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 وﻣﻦ ﺳﺎر، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
. إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، واﺳﺘﻦ ﺑﺴﻨﺘﻪ،ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﻪ
م ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎ
، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎصواﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠ ﻮاﺗﻲ ﻳﺴﺘﺪن
 وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺮاض؛ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻘﻘﺎً ﻟﻠﻮﻓﺮة
 ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ، أو اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 وأوﺿﺎع أﺳﺮﻫﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح،اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻠﺤﺔ
 ﻓﺈن ﻋﺠﺰت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ، ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ%30  ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻓﺘُﻐﺮﻳﻬﻦ،ﻟﻬﺎ
 اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻨﺔ إن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ؛ أن، ﻣﺼﻴﺮﻫﻦ اﻟﺰج ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﺈن،اﻟﺴﺪاد
 ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺪاد وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ؟ إﻟّﺎ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ،اﻟﺴﺪاد وﻫﻲ ﺣﺮة ﻃﻠﻴﻘﺔ
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ﻓﺘﺠﻮد اﻷﻳﺎدي اﻟﺨﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺗﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،أو ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﺘﻌﺎﻟﺞ
ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ...وﻗﺪ ﺛﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺎرﻣﺎت ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ  500إﻟﻰ  5000دﻳﻨﺎر،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺳﺮي ،واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻵﺑﺎء أو اﻷزواج؛ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﻬﻦ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
ﻟﻘﺪ ﻧﺤﺖ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ،
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ،أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﺳﻬﻢ
اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻌﺰز ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺑﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺷﻤﺎﻋﺔ ﺗُﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺧﻄﺎء ﺟﻬﺎت
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ،وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺬاً ﺗﺘﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻬﺎت ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻘﻲ اﻟﻠﻪ ،وﻻ ﺗﺮﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﻫﻦ ﺑﻞ ﻳﺰددن ﺳﻮءا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ أﻧﻪ
ﻳﺤﻘﻖ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻣﺎ ﺳﺪ ﺛُﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺈﺻﻼح ذات ﺑﻴﻦ ،أو ﺳﺪاد ﻣﻦ ﻏﺮم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺒﺎح ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻋﺎﻧﺘﻪ ورﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻨﻪ؛ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻐﺎرﻣﺎت،
ﻻ ﻫﻦ اﻧﺘﻔﻌﻦ وﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﺟﻞّ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺪ اﻧﺴﺎب إﻟﻰ أﻳﺪي ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺟﻬﻞ اﻟﻨﺴﻮة،وﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻬﻦ وﺧﺒﺮﺗﻬﻦ ،وﺣﺎﺟﺘﻬﻦ ﻟﻠﻤﺎل ،ﻓﺄﻗﺮﺿﺘﻬﻦ ﺑﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ورﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺷﺮوﻃﺎً ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﺪاد.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
أوﻻً :ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺮاض؟
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻛﻴﻒ ﻧﻀﺒﻂ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة؟
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻠﻔﻘﺮاء
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ؟
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻵﺗﻴﺔ:
أوﻻً :ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،وﻣﺼﺎرﻓﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺬي
أراده ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إﺑﺮاز ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ
ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ )ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺮة اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪن ﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(.
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﻸﺧﺬ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻀﻌﻔﺎء.
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺤﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ،وإﺧﻔﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻓﻴﻪ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :وﻗﻔﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دور ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺬات.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺤﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ.
أوﻻً :اﻟﻐﺎرﻣﻮن ﻟﻐﺔ :ﻏَﺮم ﻳﻐﺮم ﻏُﺮﻣﺎً وﻏَﺮاﻣﺔً ،وأﻏﺮﻣﻪ وﻏَﺮﻣﻪ .واﻟﻐُﺮم :اﻟﺪﻳﻦ .ورﺟﻞٌ ﻏﺎرم :ﻋﻠَﻴﻪِ
دﻳﻦ .(1)ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ واﻹﺑﻌﺎد).(2
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻐﺎرﻣﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎً :اﻟﻐﺎرم ﻧﻮﻋﺎن؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻏﺎرم ﻹﺻﻼح ذات اﻟﺒﻴﻦ أي :اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺄن ﻳﻘﻊ
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ  -ﻛﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ أو أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺘﻴﻦ  -ﺗﺸﺎﺟﺮ ،ﻓﻲ دﻣﺎء وأﻣﻮال ،وﻳﺤﺪث ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
اﻟﺸﺤﻨﺎء ،واﻟﻌﺪاوة ﻓﻴﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻳﻠﺘﺰم ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻣﺎﻻً ،ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
ﻟﻴﻄﻔﺊ اﻟﻨﺎﺋﺮة ،ﻓﻬﺬا ﻗﺪ أﺗﻰ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻟﺌﻼ
ﻳﺠﺤﻒ ذﻟﻚ ﺑﺴﺎدات اﻟﻘﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ ،أَو ﻳﻮﻫﻦ ﻋﺰاﺋﻤﻬﻢ.
ﻓﺠﺎءَ اﻟﺸﺮع ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،وﻟﻮ ﻣﻊ ﻏﻨﻰ ،إن ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ
ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﻳﺴﺘﺪﻳﻦ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻪ ،وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻓﺈن اﺳﺘﺪان ﻷﻣﺮ
ﻣﺤﺮم ،ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺋﻪ ،ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻟﻮ ﻗﻀﻴﻨﺎ دﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪ
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اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮﺑﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻔﺴﻖ) .(3أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ
ﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﻪ إذا ﺗﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ ﻗﻮﻻن ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،أﻣﺎ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺐ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ) .(4واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﺟﺎزوا اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻪ إذا ﺗﺎب) .(5أﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﺮم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈن
اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺣﺪ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬه ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء.
إن اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ إﺣﺴﺎن ،وﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا،
وﻣﻜﺎن اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷوﺗﺎد ،ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺒﺚ أن ﺗﺮﺑﻂ ﺣﻴﺎة
ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ،واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﺪ ﻳﺪه،
وﻋﺮق ﺟﺒﻴﻨﻪ ،ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎة ،وإﻟّﺎ ﻓﻘﺪ
اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ إﻓﺴﺎد ،ﻻ ﺗﺸﺮﻳﻊ إﺻﻼح؛ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ
داﻣﺖ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ،وﻣﺎ دام اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻠﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ
ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻻ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل )ص(» :ﻻ ﺗﺤﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ،وﻻ ﻟﺬي ﻣﺮة
ﺳﻮي) .«(6ﻓﺎﻟﺮﺟﺎل اﻷﺻﺤﺎء ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮاﻓﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ؛ ﻫﻮ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻌﻬﺎ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺎً ،ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﻃﻮارئ اﻟﻀﻌﻒ ،واﻟﻌﺠﺰ ،واﻟﺘﻌﻄﻞ ،واﻟﻘﻌﻮد ،وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻮاﺟﺐ،
وﻣﺼﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮل .ﺛﻢ إن ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺮ ﺗﻠﺰم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳﺒﺎح ﻟﻬﺎ أن
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ).(7
وﻳﻬﺪف اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻳﺸﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم ،واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺤﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة ،اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﻟﻬﺎ ،ﻛﺄن ﻳﺠﺪ اﻟﻘﻮت واﻟﻜﺴﺎء واﻟﻤﺄوى ،وأﻣﺎ
ا ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺤﺪود واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي).(8
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة
ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺘﺤﺮي اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻮه ﻣﻌﻴﺎراً ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ:
إذ ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ :أن اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ أدﻧﻰ ﺷﻲء ،وﻫﻮ ﻣﺎ دون اﻟﻨﺼﺎب ،أو ﻗﺪر
ﻧﺼﺎب ﻏﻴﺮ ﺗﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ) .(9ﻓﺎﻟﻐﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ :اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎب ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ
واﻷﺿﺤﻴﺔ ،وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﺎب ﻓﺎﺿﻼً ﻋﻦ ﺣﻮاﺋﺠﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﺑﻪ
اﻟﺴﺆال ،وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻘﻮت ﻳﻮﻣﻪ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮرﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻛﺬا اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻘﻮي
اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺆال) .(10
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﻌﻄﻰ ﻗﻮت ﺳﻨﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻘﺴﻮم ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ،وﻓﻲ
اﻟﻨﻮادر روى ﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﺳﻌﺔ؟ ﻗﺎل ﻻ ﺣﺪ ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﻴﻬﺎ ،ﻗﻴﻞ :ﻓﻴﻌﻄﻲ ﻗﺎﺳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻗﻮت ﺳﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﺰﻳﺪه اﻟﻜﺴﻮة ،ﻗﺎل ذﻟﻚ ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻗﻠﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻌﻄﻰ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮه أﺣﻮج ﻓﻴﺆﺛﺮ
اﻷﺣﻮج) .(11
ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻹﻋﻄﺎء ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ)  ،(12وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻮﺻﻠﻮن اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻰ
أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻐﻨﻰ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﻮازﻧﻮن وﻳﻘﺎﻳﺴﻮن اﻷﻣﻮر ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،إﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ،واﻷﺣﻮج ﻓﺎﻷﺣﻮج ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﻟﻬﻢ أن ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ :إﺧﺮاج
اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻜﻔﺎف ﻻ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻞ إﻟﻰ أﻋﺘﺎب اﻟﻐﻨﻰ.
وﻳﻮاﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻐﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎل ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻟﻤﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ)  ،(13ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺎل
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﻣﺎﻟﻪ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ)  .(14وأﺣﺴﺐ أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ واﻷﻧﺴﺐ؛
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻘﺪر اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ :ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ)  ،(15وﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺛﻤﺎن ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻔﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻐﻨﻲ ،وإن ﻛﺜﺮت ﻗﻴﻤﺘﻪ)  .(16وﻛﺄن اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ
اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
وﻻ رﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ،أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ
ﺳﺪاد اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ،وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا
ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ودراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وﻓﻖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ؛ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺤﺮك ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻗﺪراً ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،أو ﻗﺪراً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
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إﻧﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻳﺘﺪرج ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﻟﻀﺮورﻳﺎت
إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت ،ﻓﺈﺷﺒﺎع اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت.
وﻛﻠﻤﺎ زادت إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ أﻓﻀﻞ ،ﺗﺠﻌﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد أﻋﻠﻰ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وزﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﺮﺗﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﺎدل ﻛﻞﱞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ،وﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ،ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺻﻌﻮدﻳﺔ داﺋﻤﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ
آﻓﺎق أرﺣﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم) .(17
إن ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف ،وإﻧﻤﺎ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻫﻮ
أﺻﺢ اﻷﻗﻮال؛ ﻷن ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻀﻄﺮ؛ ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺎﺋﻠﺔ اﻟﻬﻼك ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،أﻣﺎ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف إﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻖ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻋﻮن ،ﺣﻖ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ،وﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ،
وﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،وﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬا ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﺣﻴﻦ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪ؛ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻬﻢ ،ﻛﺎﻟﻤﺮض ،واﻟﻌﺠﺰ ،وﻛﺒﺮ اﻟﺴﻦ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ،
وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪول ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﺋﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎس" ،ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻣﺎم أن ﻳﺘﻘﻲ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻓﻼ
ﻳﺪع ﻓﻘﻴﺮاً إﻻ أﻋﻄﺎه ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻨﻴﻪ وﻋﻴﺎﻟﻪ ،وإن اﺣﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺷﻲء ،أﻋﻄﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺨﺮاج)  ،(18وﻻ ﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ دﻳﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﺨﺮاج وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﻳﺼﺮف إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا اﺣﺘﺎج اﻹﻣﺎم إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ،وﻻ ﻣﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺨﺮاج ،ﺻﺮف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
ﻣﺎل اﻟﺼﺪﻗﺔ ،وﻛﺎن دﻳﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺨﺮاج؛ ﻷن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﻖ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ،ﻓﺈذا ﺻﺮف
اﻹﻣﺎم ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻛﺎن ذﻟﻚ دﻳﻨﺎً ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻤﺼﺮوف إﻟﻴﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎل
اﻟﺨﺮاج) .(19
ﻳﺘﻀﺢ أن ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻟﺬي ﻣﺎ ﺗﻔﺘﺄ ﻓﻴﻪ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﺒﺪل ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻷﻣﺲ إﻟﻰ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﻴﻮم ،وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﻷﻣﺲ إﻟﻰ
ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻴﻮم ،وﻫﻜﺬا ،ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ داﺋﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﺮﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣﻪ،
ﻫﺬا اﻻرﺗﻘﺎء واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪاﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ،وﺿﻤﺎﻧﻪ
ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻏﻨﻴﺎء إذا ﻣﺎ أﺣﺠﻤﺖ اﻟﺪول ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﺎل؛ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ) .(20
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

وﻗﺪ ﻓﺴﺮت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻴﺴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻔﺮد إﻟﻰ
درﺟﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎس ،أﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ "ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﺨﺎرق اﻟﻬﻼﻟﻲ ،ﻗﺎل:
ﺗﺤﻤﻠﺖ ﺣﻤﺎﻟﺔ ،ﻓﺄﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( أﺳﺄﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل :أﻗﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻨﺄﻣﺮ ﻟﻚ ﺑﻬﺎ،
ﻗﺎل :ﺛﻢ ﻗﺎل " :ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ إن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ إﻻ ﻷﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ رﺟﻞ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺣﻤﺎﻟﺔ ،ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻤﺴﻚ ،ورﺟﻞ أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺐ ﻗﻮاﻣﺎً
ﻣﻦ ﻋﻴﺶ  -أو ﻗﺎل ﺳﺪاداً ﻣﻦ ﻋﻴﺶ  -ورﺟﻞ أﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺤﺠﺎ ﻣﻦ
ﻗﻮﻣﻪ :ﻟﻘﺪ أﺻﺎﺑﺖ ﻓﻼﻧﺎً ﻓﺎﻗﺔ ،ﻓﺤﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺐ ﻗﻮاﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻴﺶ  -أو ﻗﺎل ﺳﺪاداً ﻣﻦ
ﻋﻴﺶ  -ﻓﻤﺎ ﺳﻮاﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺳﺤﺘﺎً ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﺤﺘﺎً) " (21ﻓﻌﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،
»أن اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﻴﻞ ﻋﻨﺪه ﻣﺎﻻً ،وﻻ ﻳﺒﻴﺘﻪ« وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ» :إذا
أﻋﻄﻴﺘﻢ ﻓﺄﻏﻨﻮا«)  (22ﻳﻌﻨﻲ :ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ)  ،(23وﺳﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل :إن اﻟﻠﻪ
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﺮاءﻫﻢ ،ﻓﺈن ﺟﺎﻋﻮا ،أو ﻋﺮوا ،أو ﺟﻬﺪوا ﻓﺒﻤﻨﻊ
اﻷﻏﻨﻴﺎء ،وﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺤﺎﺳﺒﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺬﺑﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ") .(24
إن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،وإﻧﻤﺎ
ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،أي أن ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻳﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪرات اﻟﺸﺨﺺ .ﻓﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻔﻮف
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮن ﻓﻴﻜﻔﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج) .(25
وﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ )ص(» :ﻣﻦ وﻟﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻼً ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﺰل ،ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﻣﻨﺰﻻً ،أو ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ زوﺟﺔ
ﻓﻠﻴﺘﺰوج ،أو ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﺎدم ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﺧﺎدﻣﺎً ،أو ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ داﺑﺔ ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ داﺑﺔ ،وﻣﻦ أﺻﺎب ﺷﻴﺌﺎً ﺳﻮى
ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻏﺎل«)  ،(26ذﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﻤﺎذج ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﻦ،
واﻟﺰواج ،واﻟﺨﺪﻣﺔ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻌﺎم ،واﻟﺜﻴﺎب ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻌﺠﺰ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،وﻫﻲ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ) .(27
وﻟﻮ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﻣﻐﺰى ﻛﻮن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺰﻛﺎة اﻟﻨّﻌﻢ ،ﻫﻮ اﻹﻧﺎث ﻣﻨﻬﺎ،
ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ أﻣﻮاﻻً إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ أﻣﻮاﻻً اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻹﺑﻞ
إﻣﺎ ﺷﻴﺎه :ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ،أو ﺑﻨﺎت ﻣﺨﺎض ،أو ﺣﻘﺎق ،أو ﺟﺬﻋﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ اﻟﺸﻴﺎه ،وﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﺘﺒﻴﻌﺔ،
أو اﻟﻤﺴﻨﺔ) .(28
وﻗﺪ ﻓﻘﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﻐﺰى ﻓﻘﺎﻟﻮا :إن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﻄﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﻵﺧﺬﻫﺎ اﻟﻐﻨﻰ اﻟﺪاﺋﻢ،
وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ رأس ﻣﺎل إﻧﺘﺎﺟﻲ ،ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف رأس ﻣﺎل ﺣﺮﻓﺘﻪ ،أو آﻻت
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ﺣﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ أو ﻛﺜﺮت ،واﻟﻤﻌﻴﺎر أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ رﺑﺤﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻜﻔﺎﻳﺘﻪ ،وذﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺤﺮف واﻟﺒﻼد واﻷزﻣﺎن واﻷﺷﺨﺎص ،وﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺣﺮﻓﺔ ،وﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ،ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻪ دﺧﻠﻪ ﻣﻨﻪ ،وﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻏﻨﻴﺎً ﻣﻜﻔﻴﺎً) .(29
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وإﺧﻔﺎﻗﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :وﻗﻔﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دور ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻄﻠﺐ أوﺿﺎﻋﺎً ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻓﺈن اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻼﺋﻢ ،وﻟﻘﺪ وﻓﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،واﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة؛ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف )  .(30ﻓﻌﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻗﺎل" :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ :رﺟﻞ ذﻫﺐ اﻟﺴﻴﻞ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ورﺟﻞ أﺻﺎﺑﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻤﺎﻟﻪ،
ورﺟﻞ ﻟﻪ ﻋﻴﺎل ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎل ،ﻓﻬﻮ ﻳﺪان وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ ) ،(31وﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل :اﻟﻐﺎرم:
اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺮف ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل) ."(32
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب أزﻣﺔ اﻹﻋﺴﺎر واﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ :ﺣـﺪوث اﻟﻜﺴـﺎد ﻓﻲ
اﻷﻧﺸﻄـﺔ واﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻣﻤـﺎ ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﺻﻌـﻮﺑـﺔ ﺗﺼـﺮﻳﻒ اﻟﺴﻠـﻊ ،أو ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﺨـﺪﻣـﺎت؛
ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻹﻳـﺮادات؛ ﻟﺴـﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت ،وإﻋـﺎدة ﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻷﻋﻤـﺎل ،وﻫـﺬا ﻳﺮﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻣﺠﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ
اﻟﻌـﻮاﻣﻞ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺪرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻛﺎﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻘﺤﻂ واﻟﺠﺪب ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ووﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ورﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء إدارة اﻷﻣﻮال واﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد ،واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺴـﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ
اﻟﻤـﺎﻟـﻰ ،واﻧﺘﻬـﺎج ﺳﻴـﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴـﺔ ﻓـﻮق اﻹﻣﻜـﺎﻧﻴـﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ،واﻟﺘـﻮﺳﻊ ﻓـﻰ اﻻﻗﺘـﺮاض ﻣـﻦ
اﻟﻤـﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ وﻏﻴـﺮﻫـﺎ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠـﻰ أﻣـﻞ ﺣـﺪوث اﻧﺘﻌـﺎش ﻳﻤﻜّـﻦ ﻣـﻦ ﺳـﺪاد اﻟﻘـﺮوض
وﻓـﻮاﺋﺪﻫـﺎ ،ﺛـﻢ ﻳﺤـﺪث اﻧﻜﻤـﺎش ،ﻓﻴﺴﺒـﺐ اﻟﻌـﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻷزﻣـﺎت ،وﻣﻨﻬـﺎ أزﻣـﺔ اﻹﻋﺴﺎر واﻟﺘﻌﺜﺮ ،وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ) .(33
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻨﻪ – وﻫﺬا ﻋﺎم ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض؛
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ – أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﺘﻪ اﻟﻜﻮارث،ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،ﻓﺴﻬﻢ
اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎن ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
أوﻻً :إﺷﻌﺎر اﻟﻔﺮد ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ ،واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﻴﺄس إﻟﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻮف
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻨﺘﻪ.
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ازدﻳﺎد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻃﻤﺌﻨﺎن أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ أن أي ﻣﻜﺮوه ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﺳﻴﻌﻮﺿﻮن ﻋﻨﻪ ،وأن ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻦ ﺗﻨﻬﺎر ،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت) .(34
ﻧﻘﻮل :أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺎﻗﺪات ﻟﻠﺨﺒﺮة ،اﻟﻤﻐﺮر ﺑﻬﻦ ،إ ن
ﻫﺆﻻء اﻟﻨّﺴﻮة ﻟﻬﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻦ ،ﻣﻌﺰزات ﻣﻜﺮﻣﺎت ،وﻫﺬا ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻬﻦ ،إذ أﻧﻬﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺄﺧﺬن وﻳﻜْﻔﻴﻦ اﻷﻣﺮ،
ﺗُﻘﻀﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﻦ ،وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ،
وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻐﻨﻰ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻌﻪ اﻟﻔﻘﻴﺮ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﻓﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،إذ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أُﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ،اﻟﺘﻲ
زج ﺑﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وأُﻧﻔﻘﺖ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض ،اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺟﺮاء
إﻗﺮاﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﻔﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺴﻮة ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﻫﺎ وﺿﻨﻜﻬﺎ ،ﺗُﻜﺎﺑﺪ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻌﺮة
اﻟﺴﺠﻮن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ،ﺑﻤﺴﻤﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻤﺴﻜﻨﺔ،
ﺑﻌﻔﺔ دون أن ﺗﺘﺴﺮب أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺼﺮف اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﺪة ﺷﻌﺐ ،ﻳﺘﻔﺮع إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﻨﻔﻊ
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻐﺎرم ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼم ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﺤﺮج اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻏﺮم اﻟﻐﺎرم ﻣﻦ ﺿﺮر
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻛﺜﻴﺮة ،وﻟﻴﺴﺖ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ درﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات،
وﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ :ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻐﺎرم إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻏﺮم اﻟﻐﺎرم ،وﻧﺮى
أن ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺻﻠﻬﻢ ﻏﺮﻣﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺮج ﻛﺒﻴﺮ ،وﻟﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻟﻐﺮم ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ،إﻟّﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺤﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻻ ﻧﺮى أن ﻳﺰاﺣﻤﻮا اﻟﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ،واﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄ ﻏﺮﻣﻬﻢ،
ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻛﺎﻟﻐﺎرم اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻏﺮﻣﻪ ﻋﻦ إﺻﻼح ذات
اﻟﺒﻴﻦ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ،ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺧﻮة اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻮﺟﺒﺎت رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }إﻧﱠﻤﺎ اﻟْﻤﺆﻣِﻨُﻮن إﺧْﻮةٌ ﻓَﺄَﺻﻠِﺤﻮا ﺑﻴﻦ أَﺧَﻮﻳﻜُﻢ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗُﺮﺣﻤﻮن{ 
]اﻟﺤﺠﺮات :آﻳﺔ  [10ﻓﻬﺬا اﻟﻐﺎرم ﻻ ﻳﻘﺎس ﺑﻪ ،ﻣﻦ اﺳﺘﺪان ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ،أو ﺑﻴﺘﻪ ،أوﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ
ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﻴﺮا) .(35
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺬات.
إن ﺣﺴﻦ اﻹدارة ،واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﻤﻦ ﺑﻴﺪه زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ،وﻫﻲ أﻣﺎﻧﺔ أوﻛﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻟﻤﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ أﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻌﻦ اﻟﻨﺒﻲ )ص(» :ﻛﻠﻜﻢ راع ،وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ،ﻓﺎﻹﻣﺎم راع،
وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ،واﻟﺮﺟﻞ راع ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ،واﻟﻤﺮأة راﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ،
واﻟﻌﺒﺪ راع ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺳﻴﺪه وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ،أﻻ ﻓﻜﻠﻜﻢ راع ،وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول) .«(36
وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎت ﻋﺪة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮوض واﻟﺪﻳﻮن ،ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻤﻦ
ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ :ﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻻً ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﻗﻮى وذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺛﻢ اﻷﻓﺮاد أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ)  ،(37ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺣﻘﺎً؛ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ،ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺰود ،وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺰود ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎً ،ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً وأن ﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺎً ﺳﻠﺒﻴﺎً ،ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪم
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻏﺮاق اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺪة اﻟﺪﻳﻮن ،ﺛﻢ إن
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض ،ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ دون ﻗﺮاءة ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ ذا
أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ،وﻣﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ،ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻐﺒﻦ ،وﻫﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ
ﻟﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﻮي إﺑﺮاﻣﻪ وﻋﻴﻮﺑﻪ) .(38
وﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﺪاع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع ،ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼم ﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ورﻓﺾ اﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أي ﺻﻌﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻨﻬﻢ؛
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﺴﻔﻪ ،ﻟﻘﻠﺔ إدراك ودراﻳﺔ ،ﻟﻨﻘﺺ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ،وأﻣﻮر اﻟﻤﺎل،
ﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ أو ﺗﺨﻔﻰ ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل،أن
ﻳﺴﺘﻘﻮي أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺗﺤﺖ أي ﻣﻈﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ أي ﺻﻌﻴﺪ ،وﺑﺄي ﻣﺴﻤﻰ ،ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :أن رﺟﻼ ذﻛﺮ ﻟﻠﻨﺒﻲ )ص( ،أﻧﻪ ﻳﺨﺪع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع ،ﻓﻘﺎل» :إذا ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ ﻻ
ﺧﻼﺑﺔ«)  (39واﻟﺨِﻼَﺑﺔُ :اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ)  ،(40وإﻧﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻗﻞ :ﻻ ﺧﻼﺑﺔ أى :ﻻ ﺧﺪﻳﻌﺔ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻐﺒﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺎ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﺧﻼﺑﺔ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻰ  -ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم  -اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؛ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ،وﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺳﻌﺮه ،وﻳﺮى رأﻳﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ،وإﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

ﻓﻰ ﺣﺒﺎن؛ ﻟﻴﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،ﻓﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻜﻢ
ﻣﻦ ﻳﻐﺒﻦ ﻓﻰ ﺑﻴﻌﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴﻌﻪ)  .(41ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ أداء
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﻢ،واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﻨﺼﺤﻬﻢ) .(42
وﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( ﻗﺎل» :ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻟﺒﻴﻊ ،وﻻ ﻳﺒﻊ
ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ ،وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا ،وﻻ ﻳﺒﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺒﺎد ،وﻻ ﺗﺼﺮوا اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ ،ﻓﻤﻦ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﻠﺒﻬﺎ ،ﻓﺈن رﺿﻴﻬﺎ أﻣﺴﻜﻬﺎ ،وإن ﺳﺨﻄﻬﺎ ردﻫﺎ،وﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ
ﺗﻤﺮ) «(43
وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم» :ﻻ ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر إذا دﺧﻞ اﻟﺴﻮق«.
وإﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﻐﺒﻦ اﻟﺬى ﻳﻠﺤﻘﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق ،وﻻ ﻋﺮف ﺳﻌﺮ ﻣﺎ
ﺑﺎع ،وﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﺎه ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻐﺒﻦ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎص)  .(44واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻠﻘﻲ :ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺴﻠﻊ،ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ،وﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺮﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ
اﻟﺴﻮق ،إن ﺷﺎءوا ،ﻓﻜﺎن واﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ .وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻘﺪ أﺳﺎء ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ،إذا ﻗﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق ،ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﺒﻴﻊ أو رده؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﻢ ،ﻓﻴﺨﺒﺮوﻧﻬﻢ ﺑﻜﺴﺎد اﻟﺴﻠﻊ
وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ،وﻫﻢ أﻫﻞ ﻏﺮة ،وﻫﺬا ﻣﻜﺮ وﺧﺪﻳﻌﺔ .ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ؛ إﻧﻤﺎ
أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻮق ،ﻻ ﻧﻔﻊ رب اﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺘﺒﺪ اﻷﻏﻨﻴﺎء،
وأﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺸﺮاء دون أﻫﻞ اﻟﻀﻌﻒ؛ ﻓﻴﺆدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ،وﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ :إﻧﻪ ﻳﺸﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ إذا ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺴﻠﻊ ،ﻟﻴﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أرادﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻀﻌﻒ ،وﻻ
ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺎء .وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :أﻧﻪ إﻧﻤﺎ أرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻧﻔﻊ رب اﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻻ ﻧﻔﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻮق،
ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻨﺒﻲ )ص( اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻐﺮور ،ﻓﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻊ رب اﻟﺴﻠﻌﺔ ،وﻗﺎل أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ :إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ أرض ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻓﻬﻮ
ﻣﻜﺮوه) .(45
ﻓﺮأى ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻷﺳﻮاق؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻔﺮد اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺮﺧﺺ اﻟﺴﻠﻌﺔ ،دون أﻫﻞ
اﻷﺳﻮاق ،ورأى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﺘﺮي أﺣﺪ ﺳﻠﻌﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق ،ﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ،
ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ)  ،(46ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻤﻨﻊ
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ) .(47
وﻗﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﻔﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻮق أم
رب اﻟﺴﻠﻌﺔ؛ ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﺟﺎء ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮادة ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﻃﺮاف
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﻓﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ)  (48واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻟﻤﺮاﻋﺎة ،إﻟّﺎ أن
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ)  (49رأَوا أن ﻣﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ .واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)  (50ﻣﻊ أﻧﻬﻢ ﺻﺤﺤﻮا اﻟﺒﻴﻊ إﻟّﺎ
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أﻧﻬﻢ أﺛﺒﺘﻮا اﻟﺨﻴﺎر إذا وﻗﻊ اﻟﻐﺒﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﺒﺎن؛ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ودﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
أو ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ)  (51ﺗﻮﺳﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﺤﻮق
اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺴﻮق؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ إن ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻠﻘﻲ ،أﻣﺎ إن ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ
اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺿﺮر ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺬﻟﻚ.
وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ" :إن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻻ ﻟﻠﻮاﺣﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎدي إذا ﺑﺎع ﺑﻨﻔﺴﻪ ،اﻧﺘﻔﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻮق ،واﺷﺘﺮوا رﺧﻴﺼﺎً ،ﻓﺎﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪ ،ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮع ﻷﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎدي".
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﻮ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺣﺪ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻳﻨﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻟﺤﻮق اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻧﻔﺮاد
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ،وﻗﻄﻊ اﻟﻤﻮاد ﻋﻨﻬﻢ ،وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ) .(52
ﻧﻘﻮل :اﻧﻈﺮ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ واﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ،
اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺸﻜّﻠﺔَ أزﻣﺔٍ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ ،ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﺎرﻣﺎت ،واﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻬﻦ ،ﻓﻌﻮﺿﺎً ﻋﻦ
اﻟﺘﺒﺼﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺜﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺗﻢ
اﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻬﻦ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﺎرﻣﺎت،
اﻟﻤﺴﺘَﻀﻌﻔﺎت،اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻟﻌﻞّ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺮاض ،ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻬﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺒﺎن ،إن ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﺗﺸﻌﺒﺎت اﻟﺪﻳﻮن ،وزﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﺮﻫﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﻮة ،اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪن ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أو اﻟﻮﻋﻲ اﻻدﺧﺎري،
وﻳﻠﺠﺄن ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ؛ ﻟﺘﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎل
اﻟﻀﺎﺋﻊ.
ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ،اﻟﺬي ﻧﺸﺮه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ،ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ) (2017 – 2014ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ  9.6ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  10.4ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2017أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
ﺑﻠﻐﺖ  ،%8.9وأﻇﻬﺮت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ دﺧﻠﻬﻢ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام ) (2017 – 2013ارﺗﻔﺎﻋﺎً
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

ﻣﻦ  %65.5ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  %69.4ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2015وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد )اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ( ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دﺧﻠﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2016وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ
 %67.4ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2017إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ،واﻟﻌﺐء اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) .(53
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺮف ﺑﻼ وﻋﻲ إﻟﻰ إﻏﺮاءات إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺒﻨﻮك،
وﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺼﺎر اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ،أو ﻋﺒﺮ اﻟﺮادﻳﻮ أو ﻋﺒﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،وﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ،وﻟﻌﻞّ
ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎر ،واﻟﻮﻋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﻀﺮوري؛اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺘﺮﻓﻲ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت،
اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ واﻟﻤﺒﺎﻫﺎة ،ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ ،ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﺠﻦ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻔﻜﻚ أﺳﺮة
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ) .(54
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮورة اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،واﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮن،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﺳﺒﺎب رواج اﻟﻤﺎل ،ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻨﺎس
ﺗﻴﺴﻴﺮاً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻤﻲ ﻣﺎﻟﻪ ،أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻮزه اﻟﻤﺎل ،ﻓﻴﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ؛ ﻹﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة،
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺰراﻋﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻨﻀﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﺪاﻳﻦ ﻳﺨﺘﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻪ ،إﻻ اﻧﻪ
أﻣﺮ ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ؛ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻟﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ؛ وﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﻮﺛﻘﺎً ﻟﻠﺤﻘﻮق ،وﻗﻄﻌﺎً ﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ،وﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷﻣﺔ)  ،(55ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا إذَا ﺗَﺪاﻳﻨﺘُﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﻟَﻰٰ
أَﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓَﺎﻛْﺘُﺒﻮه ] (اﻟﺒﻘﺮة ،[282 :ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ
ﺑﻐﻴﺮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت:
أوﻻً :ﺿﺒﻂ ﻃﺮق اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ،وﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻀﺮورﻳﺎت واﻟﺤﺎﺟﻴﺎت ،أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوز اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة ،وﻋﺪم اﻟﺘﻬﻮر ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺴﺎوئ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ)  .(56واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻛُﻠُﻮا واﺷﺮﺑﻮا وﻟَﺎ ﺗُﺴﺮﻓُﻮا إﻧﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﺤِﺐ
اﻟْﻤﺴﺮﻓِﻴﻦ] (اﻷﻋﺮاف ،[31 :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :وﻟَﺎ َﺗﺠﻌﻞْ ﻳﺪك ﻣﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إﻟَﻰٰ ﻋﻨُﻘِﻚ وﻟَﺎ ﺗَﺒﺴﻄْﻬﺎ ﻛُﻞﱠ اﻟْﺒﺴﻂِ
ﻓَﺘَﻘْﻌﺪ ﻣﻠُﻮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮرا( ] اﻹﺳﺮاء [29 :وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺮﻳﺚ وﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻌﻘﻞ
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ﻧﻈﺮة ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻳﺪﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ،وﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻴﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ،وﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹﻋﺴﺎر
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻮ دﻟﻴﻞ أﻳﻀﺎً ،ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎر ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷي
ﻣﺸﺮوع ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰواج ،أو اﻟﺴﻔﺮ ،أو ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات ،ﻻ
ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻠﺠﻰء ،وﻟﻴﺲ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ،أو
اﻟﺴﺮﻳﻊ ،أو اﻷﺳﻬﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺣﺮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﻔﺮد اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺪﻳﻦ ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ) :وأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﱠﻪ اﻟْﺒﻴﻊ
وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ( ]اﻟﺒﻘﺮة [275 :وﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻳﺘﻀﻤﻦ :اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،واﻟﻘﺮوض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻔﻮﻳﺎً اﻧﺴﻴﺎب ﺟﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ،ﻓﺘﺰﻳﺪﻫﻢ ﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ
ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ) .(57
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،وﻋﺪم اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺤﻘﻮق ،ﻓﺈذا اﺿﻄﺮ
اﻟﻔﺮد وﺿﺎﻗﺖ ﺑﻪ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ،وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻌﺰم ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء واﻷداء،
ﻓﻴﻜﺴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻠﻪ وﺗﺄﻳﻴﺪه ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻮى)  ،(58واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا أَوﻓُﻮا
ﺑﺎﻟْﻌﻘُﻮدِ( ]اﻟﻤﺎﺋﺪة ،[1:وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أداءﻫﺎ،
أدى ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﺗﻼﻓﻬﺎ ،أﺗﻠﻔﻪ اﻟﻠﻪ")  ،(59وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ ،ﻻ
ﺑﺪ أن ﻳﻌﺰم ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﺑﺪﻧﻴﺔ ،ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪ ،واﻟﻜﺴﺐ،
واﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻘﻠﻴﺔ – ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ – ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻮر ،واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻣﺴﺎوئ اﻟﺪﻳﻦ.
راﺑﻌﺎً :ﺧﻄﻮرة اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك ،ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮرث اﻟﻬﻢ واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،واﻟﺨﻮف
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ،وﻟﺬا ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻮذ اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻣﻦ اﻟﻬﻢ،
واﻟﺤﺰن ،وﻏﻠﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺬب،وإﺧﻼف اﻟﻮﻋﺪ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﺎﺋﺸﺔ "رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ" أن اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة" :اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧﱢﻲ
أﻋﻮذُ ﺑﻚ ﻣِﻦ ﻋﺬَابِ اﻟﻘَﺒﺮ ،وأَﻋﻮذُ ﺑﻚ ﻣِﻦ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟﻤﺴِﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎل ،وأَﻋﻮذُ ﺑﻚ ﻣِﻦ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟﻤﺤﻴﺎ ،وﻓِﺘْﻨَﺔِ
اﻟﻤﻤﺎتِ ،اﻟﻠﱠﻬﻢ إﻧﱢﻲ أﻋﻮذُ ﺑﻚ ﻣِﻦ اﻟﻤﺄْﺛَﻢ واﻟﻤﻐْﺮم ﻓَﻘَﺎلَ ﻟﻪ ﻗَﺎﺋِﻞٌ :ﻣﺎ أﻛْﺜَﺮ ﻣﺎ ﺗَﺴﺘَﻌِﻴﺬُ ﻣِﻦ اﻟﻤﻐْﺮم،
ﻓَﻘَﺎلَ :إن اﻟﺮﺟﻞَ إذَا ﻏَﺮم ،ﺣﺪثَ ﻓَﻜَﺬَب ،ووﻋﺪ ﻓﺄﺧْﻠَﻒ ،(60 )"ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ،
ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻜﺬب ،وإﺧﻼف اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ) .(61
وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ اﺻﻄﻴﺎد ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ،ﺣﺘﻰ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﻮة ،ﻳﻮﻗﻌﻦ ﻋﻠﻰ أوراق
اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻌﻘﻮد ،دون ﻗﺮاءة ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق ،وﻻ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺤﻮي ﺷﺮوﻃﺎً ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﻮة؛ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻮرﻳﻄﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﺣﺮام
ﺷﺮﻋﺎً ،وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺤﻂ
اﺳﺘﻐﻼل ،أو ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻤﻦ وﺻﻞ
ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ:
أوﻻً :إن اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ ،ﻣﺼﺮﻓﺎً ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻪ ،ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮف ،اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ودراﺳﺔ
ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻠﺘﻮﻳﺔ،إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺰﻛﺎة.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إن اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺆﺳﺴﻴﺎً ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ،
وﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺮاض ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺤﺪود ،ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :إن ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷﻓﺮاد ،وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
راﺑﻌﺎً :إن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ واﻟﻐﺒﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮ آﺛﺎراً ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ ،أﻣﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺪﻳﻮن وآﺛﺎرﻫﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :وﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة ﻋﻘﺪ ورﺷﺎت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻدﺧﺎر ،وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،وﻛﺬﻟﻚ ورﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻨﺴﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ
ا ﻟﻤﺤﺎﺻﺮة اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض إﻟﻰ أﺑﻌﺎد ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮف ،واﻟﺸﺮاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ،وﺗﻜﺮار اﻟﻘﺮوض ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إدﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
ﺿﺮورة ،ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ،واﻟﺰج ﺑﻬﻢ وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎري ،ﺗـ 711ﻫـ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر -ﺑﻴﺮوت ،ط،3
1414ه،ﻣﺎدة غ رم..
) (2اﻟﻌﻴﻨﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺗـ 855ﻫــ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح
اﻟﻬﺪاﻳﺔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،ط2000 ،1م،ج ،3ص.442-441
) (3اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ :ج ،3ص.442-441
) (4اﻟﻌﺒﺪري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺗـ 897ﻫــ ،اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ
ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1994 ،1م ،ج ،3ص.232
) (5اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﺗـ 977ﻫــ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ
اﻟﻤﻨﻬﺎج ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1994 ،1م ،ج ،4ص .180-179اﻟﻨﺠﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎﺻﻤﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺗـ 1392ﻫــ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ،ج ،3ص-317
.319
ﺳﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ،،ﺗـ 279ﻫــ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي،
) (6اﻟﺘﺮﻣﺬي ،أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮة ﻋﻮض اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ
اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ – ﻣﺼﺮ ،ط1975 ،2م ،ح
 ،652ج ،3ص.33
) (7اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻹﺳﻼم واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ص.97 – 96
) (8اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪه ،ﻋﻴﺴﻰ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﺧﻞ وﻣﻨﻬﺎج ،ط ،1974 ،1ص.68
) (9اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ اﻟﺒﺎرﻋﻲ،ﺗـ  743ﻫـ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ  -ﺑﻮﻻق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط11313ﻫـ ،ج ،1ص269
) (10اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج ،1ص.302
) (11اﻟﺤﻄﺎب ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻌﺮوف،
ت 954ﻫـ ،ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ )دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1992 ،3م ،ج ،2ص.348
) (12اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ :اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻔﺰي اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،ﺗـ 386ﻫــ،
اﻟﻨﱠﻮادر واﻟﺰﻳﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺪوﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷُﻣﻬﺎتِ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘّﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ،
دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت1999 ،م .ج ،2 ،ص.287 -286
) (13اﻟﻤﺎوردي ،اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ج ،8ص.519
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اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

) (14اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم ،ج ،2ص.102
) (15اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،،ﺗـ 884ﻫـ ،اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ ﺷﺮح
اﻟﻤﻘﻨﻊ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1997 ،1م ،ج ،2ص.413
) (16اﻟﻤﺮداوي ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺗـ 885ﻫــ،اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ
اﻟﺨﻼف ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،2اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ج ،3ص.221
) (17ﻳﻮﺳﻒ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻧﺪوة إﺳﻬﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص .414
) (18أﻣﻮال ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﺨﺮاج ﺗﺸﻤﻞ :اﻟﺨﺮاج واﻟﺠﺰﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻠﺐ وﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺮب إذا ﻣﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺼﺮوف إﻟﻰ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻧﻈﺮ:
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ج ،3ص .18
) (19اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ج ،3ص.18
) (20زﺑﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ،دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ص.15
) (21ﻣﺴﻠﻢ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﺗـ261ﻫــ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت ،ح  ،1044ج  ،2ص .722
) (22اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ ،ﺗـ 211ﻫـ،،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻷﻋﻈﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ -اﻟﻬﻨﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﻴﺮوت ،ط  ،2ح  ،7286ج ،4ص .150
) (23اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺗـ 235ﻫـ ،اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ – اﻟﺮﻳﺎض ط ،1
1409ﻫـ ،ج ،2ص.403
) (24اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ ،ﺗـ 227ﻫـ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ :د ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺣﻤﻴﺪ ،دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط1997 ،1م ،ج ،5ص.109
) (25ﻳﻮﺳﻒ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻧﺪوة إﺳﻬﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص .418
) (26اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ،ﺗـ 241ﻫـ ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ :ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ
اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ ،وآﺧﺮون ،إﺷﺮاف :د ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ط2001 ،1م ،ج ،29ص.543
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) (27دﻧﻴﺎ ،ﺷﻮﻗﻲ أﺣﻤﺪ ،اﻹﺳﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1979 ،1ص.100
) (28ﻳﻮﺳﻒ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻧﺪوة إﺳﻬﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص .418
) (29اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط،25ج ،1ص548-547 :
) (30اﻟﻤﺸﻌﻞ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪاﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،2002 ،ص 198
) (31اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ :،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ،
ﺗـ 235ه ،اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ – اﻟﺮﻳﺎض،
ط1409 ،1ﻫـ ،ح  ،10660ج ،2ص.424 ،
) (32اﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ،ﺗـ 251ﻫــ ،اﻷﻣﻮال،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
د.ﺷﺎﻛﺮ ذﻳﺐ ﻓﻴﺎض ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط،1
 1406ﻫـ ،اﻷﻣﻮال ج ،3ص .1104
) (33ﺷﺤﺎﺗﺔ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻹﻋﺴﺎر واﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ص.6 -5 :
) (34اﻟﻤﺸﻌﻞ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪاﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،2002 ،ص .200 -199
) (35أد .ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ،ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺼﺎرف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻌﻼﻗﺎت ،،ﻗﻀﺎﻳﺎ
زﻛﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن ط2016 ،1ص.275-274
) (36اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ،
دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط1،1422ﻫـ ،ـﺒﺎب ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وأﻫﻠﻴﻜﻢ ﻧﺎرا ،ح ،5188ج ،7ص.26
) (37ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ رﻗﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ  2017وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ  26ﻣﺎدة ،وﻳﺘﺒﻊ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة ،وﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  2اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو دون ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﺒﺎﻋ ًﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻻ ﻳﺸﻤﻞ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ.
) (38ﺟﺮﻳﻔﻴﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ود.ﺑﺤﻤﺎوي ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻘﻮق:ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻋﺪد  ،2017 ،11ص " 32-31 :ﺑﺘﺼﺮف".
) (39اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ،
دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط1422 ،1ه،ح ،2117ج ،3ص.65
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) (40اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻜﺮي ،ﺗـ 1057ﻫــ ،دﻟﻴﻞ اﻟﻔﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﻄﺮق
رﻳﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ،اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻬﺎ :ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﺷﻴﺤﺎ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت –
ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1425 ،4ﻫـ  2004 -م ،ج ،8ص.4
) (41اﺑﻦ ﺑﻄﺎل،ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى،ج،6ص.247
) (42اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺼﺮي ،ﺗـ 804ﻫــ ،اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻟﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث،دار اﻟﻨﻮادر ،دﻣﺸﻖ –
ﺳﻮرﻳﺎ،ط 1،2008م،ج ،14ص.274
) (43ﻣﺴﻠﻢ:أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :ﺗـ261ﻫــ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت ،ج ،3ص.1515
) (44اﺑﻦ ﺑﻄﺎل،ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى،ج،6ص.247
) (45اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،6ص.290 -289
) (46اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ،ج ،3ص.183
) (47اﻟﻌﺒﺪري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،ﺗـ 897ﻫـ ،اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ
ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1994 ،1م ،ج ،7ص.342
) (48اﺑﻦ رﺷﺪ ،أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗـ 520ﻫــ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻲ
وآﺧﺮون ،،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1988 ،2م ،ج ،9ص..317
) (49اﻟﻤﺎوردي ،اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،5ص.348
) (50اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ،ﺗـ 620ﻫـ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ1968 ،م ،ج ،4ص.165
) (51اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،أﻛﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗـ 786ﻫــ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ،
دار اﻟﻔﻜﺮ ،ج ،10ص.58
) (52اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺗـ
806ه ﺗـ،ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ج ،6ص .66
) (53اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  ،2017داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ص.54 -53 :
http://cutt.us/RlalG

) (54دﺑﻲ" ،ﻗﺮوض اﻟﺘﺮف" ...ﺛﺮاء زاﺋﻒ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ورﻃﺔ« ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﻓﺮاد ،ﺟﺮﻳﺪة اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﺎر http://cutt.us/uMxNK:2013
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) (55اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﺗـ 1393ﻫـ ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ج ،3ص:
100 - 97
) (56ﺷﺤﺎﺗﺔ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻹﻋﺴﺎر واﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ص10 :
"ﺑﺘﺼﺮف"
) (57اﻟﺰرﻗﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ أﻧﺲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺪة،1984 ،
اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،2اﻟﻌﺪد  ،1ص44 -43 :
) (58اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،ﻓﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎة ،ص597 :
) (59رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ،رﻗﻢ  ،7832ج ،12/ص.226 :
) (60رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،رﻗﻢ832 :
) (61رﻗﺎﻗﻲ ،ﺳﺎﻟﻢ ،اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد  ،2013 ،3ص".236 – 235 :ﺑﺘﺼﺮف"

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد786) ،ﻫ ـ( ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ1422) ،ﻫـ( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ
ﻧﺎﺻﺮ ،دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط.1
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ449) ،ﻫـ( ،ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
أﺑﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ -ااﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط2003 ،2م.
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ،(2017) ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  ،2017داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ،
صhttp://cutt.us/RlalG .54 -53 :
اﻟﺘﺮﻣﺬي ،أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك279) ،ﻫــ( ،ﺳﻨﻦ
اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮة
ﻋﻮض اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ –
ﻣﺼﺮ ،ط1975 ،2م.
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ﺟﺮﻳﻔﻴﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،وﺑﺤﻤﺎوي ﺷﺮﻳﻒ ،(2017) ،ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻘﻮق :ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻋﺪد .11
اﻟ ﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ227) ،ﻫـ( ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ :د ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺣﻤﻴﺪ ،دار
اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط1997 ،1م.
اﻟ ﺤﻄﺎب ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
اﻟﻤﻌﺮوف954) ،ﻫـ( ،ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1992 ،3م.
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ241) ،ﻫـ( ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ ،وآﺧﺮون ،إﺷﺮاف :د ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط2001 ،1م.
دﺑﻲ" ،ﻗﺮوض اﻟﺘﺮف"  ...ﺛﺮاء زاﺋﻒ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ورﻃﺔ« ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻓﺮاد،
ﺟﺮﻳﺪة اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أﻳﺎر . http://cutt.us/uMxNK:2013
دﻧﻴﺎ ،ﺷﻮﻗﻲ أﺣﻤﺪ) ،د.ت( ،اﻹﺳﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط.1
اﺑﻦ رﺷﺪ ،أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ520) ،ﻫ ـ( ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻲ
وآﺧﺮون ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1988 ،2م ،ج ،9ص.317
اﻟﺮﻗﺎﻗﻲ ،ﺳﺎﻟﻢ ،(2013) ،اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر ،اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد .3
اﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ) ،د.ت( ،دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
اﻟﺰرﻗﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ أﻧﺲ ،(1984) ،ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺪة،
اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،2اﻟﻌﺪد .1
اﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ251) ،ﻫــ( ،اﻷﻣﻮال،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :د.ﺷﺎﻛﺮ ذﻳﺐ ﻓﻴﺎض ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط 1406 ،1ﻫـ.
914

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss2/13

al-Assaf and Abadi: International Perspective on the Persons Under the Burden of Debt

ﻧﻈﺮة ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ اﻟﺒﺎرﻋﻲ743) ،ﻫـ( ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ  -ﺑﻮﻻق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1313 ،1ﻫـ.
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ204) ،ﻫـ( ،اﻷم ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ.1990 ،
ﺷﺤﺎﺗﺔ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ) ،د.ت( ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻹﻋﺴﺎر واﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ977) ،ﻫ ـ( ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ
أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1994 ،1م.
اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن235) ،ﻫـ(،
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ – اﻟﺮﻳﺎض،
ط1409 ،1ﻫـ.
اﻟ ﺼﺪﻳﻘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻜﺮي1057) ،ﻫ ـ( ،دﻟﻴﻞ اﻟﻔﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﻄﺮق
رﻳﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ،اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻬﺎ :ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﺷﻴﺤﺎ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1425 ،4ﻫـ  2004 -م.
اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ211) ،ﻫـ( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻷﻋﻈﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ -اﻟﻬﻨﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﻴﺮوت ،ط .2
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ1393) ،ﻫـ( ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟ ﻌﺒﺪري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪري اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ897) ،ﻫـ(،
اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1994 ،1م.
ﻋﺒﺪه ،ﻋﻴﺴﻰ ،(1974) ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﺧﻞ وﻣﻨﻬﺎج ،ط.1
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
)806ﻫـ( ،ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
اﻟ ﻌﻴﻨﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ855) ،ﻫ ـ( ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح
اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط2000 ،1م.
915

23

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 2, Art. 13

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﺴﺎف واﻟﻌﺒﺎدي

اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ) ،د.ت( ،اﻹﺳﻼم واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ620) ،ﻫـ( ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ1968 ،م.
اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،ﻳﻮﺳﻒ) ،د.ت( ،ﻓﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن
واﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط.25
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻔﺰي اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ386) ،ﻫــ( ،اﻟﻨﱠﻮادر
واﻟﺰﻳﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷُﻣﻬﺎتِ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘّﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ،
دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت1999 ،م.
اﻟﻤﺎوردي ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي450) ،ﻫـ( ،اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض – اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط.1999 ،1
اﻟ ﻤﺮداوي ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮداوي اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ،
)885ﻫـ( ،اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،2ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ.
ﻣﺴﻠﻢ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري261) ،ﻫ ـ( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﺸﻌﻞ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،(2002) ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪاﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ884) ،ﻫـ( ،اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ ﺷﺮح
اﻟﻤﻘﻨﻊ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1997 ،1م.
اﻟﻤﻠﻘﻦ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺼﺮي804) ،ﻫــ( ،اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻟﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث ،دار اﻟﻨﻮادر،
دﻣﺸﻖ – ﺳﻮرﻳﺎ ،ط.2008 ،
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